













Decorative Reliefs in Amaghu-Noravank‘ in Armenia
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Abstract
　The tympanums on the west façade in the zhamatun of Amaghu-Noravank‘have distinctive imagery. Although 
the works were taken up in many articles or previous studies, there are still some doubts about their rendering. This 
paper focuses on the tympanum representing the Creation of Adam, and aims to identify the motifs from the per-
spective of iconography to suggest a new interpretation, considering the function and background of the zhamatun.
　The tympanum shows the Creation of Adam, by placing God, Spirit as a dove, and Adam’s head vertically in 
the middle, the Crucifixion on the left, and the inscription titled Revelation of God and the Cherubim on the right.
　One of the unique motifs here is the haloed human figure lying below the carving of Christ crucified. This per-
son has long been identified as Daniel the Prophet from the inscription; however, based on the iconography of 
both the person and St. John standing along Christ, I suppose it represents Adam who has just been pardoned his 
sin by Redemption. The first figure seems ready to wake up, extending his arms to Christ. This iconography is 
often used in Western Art, based on Matthew 27: 52. The second figure points at the person with his forefinger and 
is believed to be the only person who witnessed the Redemption, based on John 19: 33-34. Thus, it can be con-
cluded from the style and the relation of this inscription to the other inscriptions on these two tympanums that it 
was possibly added intentionally at a later date. The Creation of Adam and his redemption of original sin by Christ 
crucified are suitable subjects for the zhamatun for funeral use. In addition, there is the possibility that it represents 
the salvation of the Orbelians who were buried here, according to the historical background of this structure.





















































ブロッセのフランス語訳が研究者の間で用いられることが多い。Orbelian, S., Brosset, M. (trans.), Histoire de la Siounie, livs. 




ペルシアのシャーが到来する 14世紀後半まで教育機関としての機能を保ち続けた。Thierry, J. M., and Donabédian, P., Les arts 






かに飾られることが多く、時代が下るにつれて前傾するのが特徴である。Azarian, L., and Manoukian, A., “Khatchkar,” Agopik, 
A., and Manoukian, A. (eds.), Documenti di architettura armena, vol. 2, Milano, 1969.
⑼　Hasratian, M., “The Architecture and Sculpture of Noravank’s Monastery Complex,” Noravank-99 annual, Holy Echimiadzin-
Montreal, 1999, pp. 32-41.「カラペット Karapet」とはアルメニア語で「先駆者」を意味する。
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⒀　Der Nersessian, S., Armenian Art, London, 1978, p. 182; Alpago-Novello, A., and Ieni, G., “Amaghu Noravank’,” Agopik, A., and 













⒁　Hasratian (1999) pp. 32-41.
⒂　Thierry and Donebédian (1987) p. 204.
⒃　銘文より 1321年創建であることが伝わり、寄進者はプロシアン家のエアチとその息子アミル＝ハサン 2世と推測されてい
る。スピタカヴォルとは「白い」を意味する。本文で挙げる類例の他にも人物モティーフを中心とした多彩な浮彫で堂内外が








































潔に「アダムの創造」が表現されたのではないかと述べている。Matevosyan, K., The Epigraphic Inscriptions and Colophons of 




21　Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 18.先行研究の中で現代語訳は、G・イエニによる訳に限られている。以下、銘文をラテン
文字に転写したものを記す。括弧内は銘文の省略部分であり、筆者が加筆した。HINAIURYN A(STUA)TS AND 
STEGHTSILN ADAM NOROGETS’AI ERKINK’ EI ERKIR, VOR MISH’T AIRHNEN CH’ A(STUA)TS
22　Matevosyan (2017) p. 58.
23 註⒇で記した 1985年出版のイタリア人建築学者らによる『アルメニア建築記録集第 14巻：アマグのノラヴァンク』を参照
すると、この部分は欠損していない。約 30年の間に部分的に崩落した可能性が考えられる。
24　Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 18; Thierry and Donabédian (1987) p. 479; Matevosyan (2017) p. 54. G・イエニは、例外的な
「新約的三位一体」がここで示されていると述べている。












図 7　ザマチュン、扉口のテュンパヌム 図 9　アレニ、聖母教会堂、西ファサード　テュンパヌム
図 8　ザマチュン、扉口のテュンパヌム、描き起こし
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29　Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 18; Thierry and Donabédian (1987) pp. 204, 492; Matevosyan (2017) p. 52.
30　Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 16; Thierry and Donabédian (1987) p. 204; Matevosyan (2009) p. 20.
31　前者の説は G・イエニ、後者の説は K・マテヴォスヤンによる。
32　Matevosyan (2017) pp. 56-57.
33　K・マテヴォスヤンは、この鳥が旧約聖書で言及される犠牲のための動物であり、キリストの贖罪と永遠の生命を表象する









































36　Matevosyan (2017) p. 56.















































39　Réau, L., Iconographie de l’art chrétien tom. II Iconographie de la bible, Paris, 1956, pp. 25-26; Braunfels, W., s.v. “Der Gnaden-
stuhl,” Lexikon der christlichen Ikonographie, Bänd. 1, Rom, 1968, p. 535.
40　Schiller, G., Seligman, J. (trans.), Iconography of Christian Art, vol. 2, N. Y., 1972, p. 122.










































図 11　二連窓のテュンパヌムのAとH 図 12　扉口のテュンパヌムのAとH
──────────────────────────────────────────────────────────
46　Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 18; Thierry and Donabédian (1987) p. 479.
47　Alpago-Novello and Ieni (1985) p. 18.
110










































48　Réau (1956) p. 488.
49　Ibid., pp. 488-491.
50　Ibid., p. 490.
51　Schiller (1972) fig. 440.同主題をもつ他作例に関しても以下で述べられる。Ibid., p. 132.
52　現存作例ではアダムから見て右斜め前方を支える四福音書記者の坐像を欠く。
































54　Thierry and Donabédian (1987) pp. 478-479.
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設の意思がテュンパヌムの図像にも反映された可能性は十分にあるだろう。ザマチュン西ファサードのテュン
パヌムでアダムの創造とその贖罪を表す図像が選択されたのは、これを普遍的に捉えた「人間の誕生」や「死
後の魂の復活」がザマチュンという埋葬施設に適しているためであり、死後の魂の救済を祈願する図像として
一族の埋葬の場を彩るためであったと考えられる。
